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月別の変動を明らかにした。つくば市での 36Cl 平均降下量として、32 ± 2 atoms m-2 s-1とい
う値を得た。その他、36Cl 核実験起源パルスを環境トレーサーとした地下水流動系の研究手法




研究成果の概要（英文）：Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is an ultra-sensitive 
technique for the study of long-lived radionuclides. We have developed the research method 
for earth's environmental fate by ultra-trace radionuclide analysis using AMS. In this 
study, we have monitored 36Cl in precipitation for a period more than 3 years in central 
Japan. The long-term averaged 36Cl flux was estimated to be 32 ± 2 atoms m−2 s−1. We 
investigated the potential of 36Cl in tracing young groundwater with residence times of 
up to 50 years. We measured 36Cl, 129I and 137Cs isotope ratios and inventories in surface 
soil samples in Japan. We have applied this research method to conduct an environmental 
survey of radionuclides released from the Fukushima No. 1 nuclear power plant accident. 
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する。全球平均降下量は～20 atoms m-2 s-1
程度で一定である。自然界での 36Cl 同位体比
は、国内表層土壌を研究代表者らが調査した








































おいて、14C, 32Si, 26Al, 36Cl、129I 等の極微






























































図 2 36Cl の AMS 測定結果。(a) 36Cl/Cl 同位
体比 1.60×10-12の標準試料で、5分間計測に
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地球科学分野においては、In situ 36Cl を
用いた露出石灰岩の削剥速度推定方法を開



























戸を用いた 36Cl 測定では、1960 年代の核実験
起源ピークがトリチウム(3H)と同様に検出で






文 4, 5, 9)。 
In situ 36Cl を用いて、山口県秋吉台の露
出石灰岩の削剥速度を求めた(発表論文 6)。













床深層掘削計画(North Greenland Eemian Ice 
Drilling : NEEM)により掘削された氷床コア
切削片試料における宇宙線生成核種36Clの測
定では、後氷期(約 9.6 ka : Holocene)、氷
期(約 19.3 ka : LGM)の氷床コア試料を測定
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